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　"Echigo-Mishima Takeakari-Kaido," is a bamboo-lantern 
festival that is carried out by the community development　
and community design organization on the old-street in the 
Mishima district of Nagaoka City. This project took four　
months of cutting bamboo poles to produce the lanterns for 
a four-hour display on the night of October 22nd.
　This project was managed by the Mishima Light-Up 
Committee, supported by NID professor Yuji Ueno and the 
student　group for the light design and lighting presentation. 
Over 300 bamboo trees were used to produce the lanterns 
and 24,000 candles were installed for the lighting.










　「 越 後 み し ま 竹 あ か り 街 道 」 は、2010 年 よ り 始 ま り











































































ニ テ ィ ー の 活 性 化 や 町 並 へ の 関 心 の 向 上 と い っ た 面 で、
大きな効果が上がっている。また３つの寺社ではそれぞ
れ地元のプレーヤーを中心としたピアノ、弦楽、琴など









開催日時：  2011 年 10 月 22 日 
16 :00 より点灯式 
21 :30 消灯













２年： 上野 綾、本山侑弥、大渕 歩、河井未来、井口恵美
（以上の２年生５名は地域共創演習参加メンバー）
石塚多惠、猪股莉乃、高橋真美、金澤 遥
使用した竹の数：モウソウ竹　約 400 本
使用したロウソクの数：24,000 個
LED 投光器：54 台
